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被養育体験 わたしのペースを大事にした 分かりやすい言葉で話した わたしを認める言葉をかけた
保育観 幼児のペースを大事にする 分かりやすい言葉で話す 幼児を認める言葉をかける
相関係数 .154＊ －.040 .105
有意確率 .024 .564 .126
被養育体験 表情豊かに接した 楽しく遊べるように工夫した 目の高さを合わせて接した
保育観 表情豊かに接する 楽しく遊べるように工夫する 目の高さを合わせて接する
相関係数 .159* .039 .075
有意確率 .020 .574 .275
被養育体験 忍耐強く付き合った わたしの意思を尊重した 個人差や個性を認めた
保育観 忍耐強く付き合う 幼児の意思を尊重する 個人差や個性を認める
相関係数 .092 .049 .040
有意確率 .181 .478 .557
被養育体験 月齢・年齢に応じて関わった 危険を取り除いた わたしの自立の手助けをした
保育観 月齢・年齢に応じて関わる 危険を取り除く 幼児の自立の手助けをする
相関係数 .074 .120 .046


































被保育体験 わたしのペースを大事にした 分かりやすい言葉で話した わたしを認める言葉をかけた
保育観 幼児のペースを大事にする 分かりやすい言葉で話す 幼児を認める言葉をかける
相関係数 .041 .074 .129
有意確率 .550 .280 .060
被保育体験 表情豊かに接した 楽しく遊べるように工夫した 目の高さを合わせて接した
保育観 表情豊かに接する 楽しく遊べるように工夫する 目の高さを合わせて接する
相関係数 .101 －.100 .099
有意確率 .140 .143 .148
被保育体験 忍耐強く付き合った わたしの意思を尊重した 個人差や個性を認めた
保育観 忍耐強く付き合う 幼児の意思を尊重する 個人差や個性を認める
相関係数 －.017 .184＊＊ －.033
有意確率 .808 .007 .628
被保育体験 月齢・年齢に応じて関わった 危険を取り除いた わたしの自立の手助けをした
保育観 月齢・年齢に応じて関わる 危険を取り除く 幼児の自立の手助けをする
相関係数 .027 .205＊＊ .166＊


































保育観 幼児のペースを大事にする 分かりやすい言葉で話す 幼児を認める言葉をかける
実際の関わり方 幼児のペースを大事にする 分かりやすい言葉で話す 幼児を認める言葉をかける
相関係数 .029 .074 .055
有意確率 .678 .283 .422
保育観 表情豊かに接する 楽しく遊べるように工夫する 目の高さを合わせて接する
実際の関わり方 表情豊かに接する 楽しく遊べるように工夫する 目の高さを合わせて接する
相関係数 .159＊ .043 .189＊＊
有意確率 .020 .529 .006
保育観 忍耐強く付き合う 幼児の意思を尊重する 個人差や個性を認める
実際の関わり方 忍耐強く付き合う 幼児の意思を尊重する 個人差や個性を認める
相関係数 .089 －.064 .040
有意確率 .197 .353 .558
保育観 月齢・年齢に応じて関わる 危険を取り除く 幼児の自立の手助けをする
実際の関わり方 月齢・年齢に応じて関わる 危険を取り除く 幼児の自立の手助けをする
相関係数 .031 .095 .055
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The Relation between Experiences of Being Raised by 
Parents and Teachers in Early Childhood, 
Actual Involvement with Children, and Awareness of 
Appropriate Involvement with Children
Ayuko NARITA＊・Chinatsu YOSHIZAWA＊＊
ABSTRACT
This study sought to clarify the relation between experiences of being brought up by parents and teachers, their 
awareness of what is considered an appropriate involvement with children, and their actual involvement with children.  The 
students considered and evaluated themselves in terms of how they had been raised by their parents and nursery or 
preschool teachers, what they think is an appropriate treatment for children, and how they currently take care of children. 
The results are as follows:
1. Parents’ expressive and affectionate relationships with their children during childhood, in which the children’s pace is 
respected, were correlated with the same kind of relationship with children currently deemed appropriate by the subjects, 
but this correlation was not very high.
2. Teachers’ safety-conscious interactions with children had a small correlation with similar interactions that the 
subjects considered appropriate for children. However, the relationship between teachers’ respect for children and their 
support for a child’s independence was not so high although it was significantly correlated with the same kind of relationship 
by the subjects thought.
3. Although being raised by parents and teachers affects the formation of a sense of appropriate involvement with 
children, the impacts that subjects experience are different, and in this respect, being cared for by parents or teachers is 
presumed to have different meanings.
4. Regarding “the awareness of involvement with children that is appropriate,” which is the ideal when taking care of 
children, and “actual involvement with children,” which represents reality, a correlation was observed between “interacting 
with infants expressively” and “interacting with infants at eye level.” However, this correlation was not very high as well.
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